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Fig. 1. Cystoscopic examination. Cystoscopy showed
two bladder tumors (arrows) and the right
lobe of the prostate which protruded into the
bladder (arrow head).
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The patient was a 73-year-old man who visited our hospital with asymptomatic gross hematuria.
Cystoscopy revealed a bladder tumor in two places. Serum prostatic speciﬁc antigen was normal (2.535
ng/ml). Transurethral resection of bladder tumors was performed. In order to complete resection of
bladder tumor, transurethral resection of right lobe of the prostate whitch had protruded into the bladder,
was needed. Histology of the prostatic tissue revealed squamous cell carcinoma with no grandular and
acinar structures. Serum SCC-antigen level was evaluated (6.2 ng/ml) after establishment of the diagnosis.
Thoraco-abdominal computed tomography and 18-ﬂuorodeoxyglucose positron emission tomography/
computed tomography (18F-FDG PET/CT) showed prostate cancer and multiple metastases in the lymph
nodes, such as right external iliac, right common iliac, para-aortic and left supraclavicular region. The
patient received external radiation therapy to the prostate and underwent systemic chemotherapy using
docetaxel. After 2 courses of docetaxel therapy, multiple lymph nodes metastases were reduced and serum
SCC-antigen level was normalized. Docetaxel therapy could not be continued because of a side effect of
interstitial pneumonia.
(Hinyokika Kiyo 62 : 259-264, 2016)









患 者 : 73歳，男性
主 訴 : 肉眼的血尿










は，RBC 356万/μl，Hb 12.5 g/dl と軽度の貧血を認め
る以外異常値はなかった．PSA は 2.535 ng/ml（正常
4.0 以下）と正常値であった．尿沈渣では RBC 10∼
19/HPF と顕微鏡的血尿を認めた．
軟性膀胱鏡所見 : 膀胱内には 2カ所の乳頭状膀胱腫
瘍を認めた．これらの病変以外，膀胱内には異常所見
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Fig. 2. Histological appearance (HE, ×40). There
were intracellular bridge formations (arrows)





Fig. 3. Immunohistochemical staining. Immunohistochemical staining demonstrated that tumor cells were





Fig. 4. CT. A : In enhanced CT, the prostate showed a region showing the enhancement of contrast effect. B :































Fig. 5. 18F-FDG PET/CT. A : prostate. B : right common ileac region. C : para-aortic region. D : left


























6.2 ng/ml（正常 1.5 以下）と高値であった．











れ，この際の KL-6 は 654.0 U/ml（正常 105.3∼
401.2）と高値をとっていた．呼吸器内科へ転科とな
りステロイド療法が行われた結果，呼吸困難は徐々に
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Fig. 6. CT after 2 courses of monthly docetaxel
therapy. The swelling of para-aortic lym-
phnodes was reduced.
改善していった．間質性肺炎の原因については，呼吸
器内科では DTX を強く疑うという見解であった． 2









RH agonist と抗男性ホルモン剤による CAB 療法を
行った．CAB 療法 2カ月後には PSA は 0.133 ng/ml
と低値であったが，血清 SCC 抗原は 2.4 ng/ml（正
常 1.5 以下）と上昇した．この時点では，CT 上はリ
ンパ節の再増大は認めていない．患者の希望によりそ
の後も CAB 療法を継続しているが，CAB 療法 4カ月
後，monthly DTX 療法の開始からは 6カ月を経過す
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Table 1. Japanese cases of primary squamous cell carcinoma of the prostate




(ng/ml) 治療 予後 文献
1 河崎屋 1959 65 排尿困難 ― ― 抗男性ホルモン療法
死亡，
6カ月 癌の臨 5 : 101
2 畑 1981 71 尿閉 ― ― TURP，PEP
生存，
3カ月
日 泌 尿 会 誌 72 :
1511




17カ月 日泌尿会誌 74 : 265




15カ月 日泌尿会誌 75 : 979
5 濱田 1987 75 尿閉 ― ― TURP，前立腺全摘除術
生存，
5カ月 西日泌尿 49 : 195
6 増田 1992 74 排尿困難 ― ― 恥骨上前立腺摘除術，UFT
生存，
75カ月 泌尿器外科 5 : 519
7 桑原 1992 76 排尿困難 2.2 ― TURP，PEP，CDDP，RT
死亡，
9カ月 泌尿紀要 39 : 77
8 野本 1994 85 尿閉 3 ― RT
死亡，
10カ月 西日泌尿 57 : 762




14カ月 泌尿紀要 42 : 67




3カ月 西日泌尿 58 : 297





4カ月 臨泌 50 : 959
12 Uchibayashi 1997 72 尿閉 正常 正常 TURP，RT，CDDP，BLM
生存，
21カ月
Scand J Urol Nephrol
31 : 223
13 Okada 2000 65 尿閉 1.1 9.66 RT，CDDP，PEP
生存，
18カ月 Int J Urol 7 : 347
14 Imamura 2000 54 排尿困難 1.7 27.5 膀胱前立腺全摘術，MTX，CDDP，PEP
生存，
60カ月 Urol Int 65 : 122
15 後藤 2001 61 排尿困難 0.1 5.1 MTX，CDDP，THP-ADM，骨盤内臓全摘術，RT
生存，
12カ月 泌尿紀要 47 : 433




10カ月 西日泌尿 65 : 192
17 西村 2004 89 尿閉 0.75 5.1 TURP，RT
生存，
4カ月 泌尿器外科 17 : 70
18 坂野 2004 78 排尿困難 5.3（…高値) 2
（…高値) TURP，RT
生存，
5カ月 泌尿紀要 50 : 842
19 稲葉 2007 72 頻尿 0.69 6.7 TURP，UFT，RT，CDDP
死亡，
15カ月 泌尿紀要 53 : 39
20 森岡 2007 75 尿閉 0.64 3.2 TURP，RT
死亡，
12カ月 西日泌尿 69 : 563








19カ月 西日泌尿 70 : 440







TURP : 経尿道的前立腺切除術，RT : 放射線療法，PEP : Pepleomycin，BLM : Bleomycin，UFT : Tegafur Uracil，CDDP :
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